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Abstract 
A mesurement of the enegry transfer from the piston to the dril steel and the stress wave transmission 
at the interface between th巴bitand rock was performed to determine the drillability of percussion drilling 
machine. Conceming the piston-drill steel system， the energy of stress wave Es projected onto the dril steel 
was measured and compared with the kinetic energy of the piston EK possessing just before impact. The 
experimental result revealed that Es amouted to 0.96K regardless of impact velocity over the range from 
1.43 to 5.99 m/sec. On the other hand， the engry Eu consumed to breaking rock was determined from the 
relationship between the force applied to the bit and the penetration resulting from this force， then it was 
compared Es. The value of Eu increased from 0.29 to 0.36Es with increase of pressure of inlet compr巴ssed
air from 2.5 to 5.0kg/ cm2G. 
The less value of the efficiency of ener.幻Ttransfer at the bit-rock interface is due to the fact that the 
first two incident waves can contribute to breaking rock， but the successive stress waves can not be 













分解することができる。すなわち， (1)圧縮空気の動力によりピストンに運動きせる。(2 ) 




















Diameter Area Length 
(cm) (cm2) (cm) 
D1 2.000 A1 3.142 11 2.55 
D2 2.600 A2 5.309 12 8.00 
D3 3.500 A3 9.621 13 6.20 
D4 4.050 A4 12.882 14 1.40 
D5 2.875 A5 6.492 












σ1= A1干亙一σ0， σ2 - A1+A2σ0， σo ニす E~ (1) 
α_A-A β2A ーパー
J Aj+Ai' fJij-Aj+Ai 
A1ニピストン衝撃端の断面積，A2二ピックスチー
483 
















α12 0.256 β12 0.744 
α21 0.256 β21 l.256 
α13 0.508 β13 0.292 
α31 0.508 β31 l.508 
α24 0.416 β24 0.508 
。42 0.416 β42 l.416 
。45 -0.330 β45 l.330 














































B. Photo Transistor 
C. Allpl1fl・r
D. strain Gage 
E. Bridge Box 
Ji'. Digltal Helllory 
G. pen Record・r
H. Guide P1pe 










ι1 W..2 一一一2 g (3 ) 
ただし，Wはピストン重量である。また，ピックスチールに生じる応力波のもつエネルギι































































































生L工(民一σァ)+ Vo dt E ¥ -， -"" u 
F= 











Fo， 1-もの値は無視できるほど小さい。( i ) 
(ii ) ドリルスチール先端と岩盤は第 1次入射波が到達するとき密着している。
ドリルスチールと岩盤の接触境界面の状任意のドリルスチールと岩盤の組合わせにおいて，
j(Up2，FI円)貫入量(変位)Pで適確に表わすことができる。概念的な





Penetrations produced by 
- First incident wave 









































着し，荷重計を構成した。説明の都合上，これらを上から順に Q酢 1，Gage2， Gt理解3と呼ぶこ
とにする。ピストンとピックスチールの衝突で発生するひずみの記録方法は，ピストン落下試
験と同様である。岩盤試料としては，木枠で成型し十分に養生したセメントモルタルを代用し
た。この試料のモルタル下端からの反射波の影響を考慮して，この形状を 250mm X 250 mm X 
280mmとした。また単軸圧縮強度は 582.9kg/cm2である。なお，ピックスチールに生じる応

















する。このように反射点は複数あるが，Gage 1で示される cで第 1次反射波の顕著な立上がり
が見られるので、これを逆算してピックスチールの先端より 28mmのところを応力波の反射






































































最大荷重が岩盤に加わるのは第1次応力波の通過すると3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
























(a) power of supplied compressed air 
(b) rate of work done by compressed air 
(c) rate of kinetic energy of piston 
(d) rate of stress wave energy in picksteel 





























3.5 4.0 4.5 5.0 
l.82 2.13 2.44 2.76 
0.654 0.950 
0.395 0.457 0.532 0.592 
0.381 0.441 0.514 0.573 
0.132 0.161 。目170 0.208 
30.7 34.4 
21.7 2l.5 2l.8 2l.5 
34.7 36.6 32.9 36.3 
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